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理士，キリスト教聖職者の合計 71 名，また比較対象群としてキリスト教一般教会員 139 名に対して質問紙調査を











<Aims> Mental supporters such as psychological professionals, healthcare or welfare professionals, or 
religionists are more needed. In this study, we explored the characteristics of mental supporters by focusing 
on the concept of “forgiveness”.  
<Methods> We administrated questionnaires for 71 clinical psychologist or Christian religionists. We named 
them as “mental supporters” who’s work was to psychologically help people. We also handed out 
questionnaires for 139 Christians who are not leaders. The questionnaire consisted of a face sheet, the Big 
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Five Scale, the Heartland Forgiveness Scale, and the Well-being Scale. 
<Results> 1) The mental supporters had higher forgiveness and higher psychological well-being. 2) Higher 
forgiveness was positively associated with higher psychological well-being in the mental supporters. 3) The 
mental supporters who had high forgiveness possessed high agreeableness and low neuroticism. 4) By using 
covariance structure analysis, it revealed that psychological well-being was positively influenced by 
extraversion, openness, agreeableness and forgiveness of self and situations.  






























でも報告されている。つまり「心の支援者」に深刻な問題となりつつあるといえる。   


























































































そして誰もコントロールすることのできない状況に対する「寛容性」の尺度として The Heartland 









信頼，共感性，同情等を助長させる（McCullough，et al.，1998；Worthington ＆ Wade，1999)との
報告や，また，いくつかの研究では，Big Five の「調和性」と「寛容性」との正の相関関係が確認
されている(Emmons，2000; McCullough，et al.，1998; Worthington ＆ Wade，1999)。さらに，「寛






























仮説４ 経験年数が長い「心の支援者」は「寛容性」が高く，「心理的 well-being」も高い。 






本研究では，「心の支援者」として，臨床心理士 40 名（回収率 87%），キリスト教の聖職者 31 名




















２）Big Five 尺度 
人の性格をはかる尺度として，Big Five 尺度（和田，1996）を使用した。性格特性論の立場から 





協力的な 等について問う）の５下位尺度からなり，全 60 項目から構成される。７件法で回答を求め
た。 
 
３）日本語版 Heartland Forgiveness Scale 
Thompson，et al.(2005)は，自己，他者，そして誰もコントロールすることのできない状況に対 
する寛容性尺度 The Heartland Forgiveness Scale (HFS)を開発した。長内・古川(2005)は HFS を
翻訳し，日本語版の寛容性尺度を作成した。再検査法の結果から信頼性が確認されている。また 
The Transgression₋Related Interpersonal Motivations Inventory(TRIM)日本語版と Forgiveness of 




４）心理的 well‐being 尺度 
心理的 well-being 概念及び心理的 well-being 尺度（Ryff＆Keys，1995）に基づいて，西田（2000）
が作成した心理的な発達，成熟の程度を測定する尺度である。信頼性，妥当性については確認されて
いる。「人格的成長」，「人生における目的」，「自律性」，「環境制御力」，「自己受容」，「積極的な他者
関係」の６下位尺度からなる全 43 項目で構成されている。６件法で回答を求めた。 
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「心の支援者」は，臨床心理士 40 名と聖職者 31 名の合計 71 名（男性 15 名，女性 56 名），平均年
齢は 49 歳，経験年数は 21 年であった。比較対象群の一般教会員は 139 名(男性 52 名，女性 87 名）,




 「心の支援者」における各尺度の平均値を表 1に示す。 
 表 1 各尺度の平均値（心の支援者）  
    Ｍ ＳＤ   
  外向性 55.0 10.92 
  情緒不安定性 45.4 14.33 
Big Five 尺度 開放性 50.6 9.59 
  誠実性 52.6 9.09 
  調和性 57.7 10.37   
自己状況寛容 45.5 7.23 
寛容性尺度 他者寛容 24.1 4.98 
  寛容性合計 69.6 11.40 
  人格的成長 39.0 5.67   
  人生の目的 37.2 7.63 
  自律性 31.9 5.24 
心理的 自己受容 28.4 5.55 
well-being 尺度 環境制御力 24.9 3.75 
  積極的他者関係 26.1 4.97 










 表２ 各尺度間の相関（心の支援者）           
外向性 情緒 開放性 誠実性 調和性 寛容性 心理的 経験年数 
  不安定性 Well-Being  
外向性 ― -.407** .617** .364** .351** .441** .639** .118 
情緒不安定性 ― -.359** -.280* -.444** -.682** -.637** -.404** 
開放性 ― .369** .287* .449** .605** .038 
誠実性 ― .289* .332** .375** .300* 
調和性 ― .609** .494** .145 
寛容性 ― .685** .261* 
心理的well-being ― .155 
経験年数   ― 
*p<.05         












表３ 寛容性，心理的 well-being の差（「心の支援者」，一般教会員） 
心の支援者 一般教会員 
  Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ ｔ値 
寛容性 69.6 11.40 64.9 10.65 2.963** 
心理的 well-being 187.5 24.48 176.9 25.45 2.876** 
**p<.01    
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表４ 心理的 well-being の差（「心の支援者」の寛容性高群，寛容性低群） 
寛容性高群 寛容性低群 
  Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ ｔ値 
心理的 well-being 200.4 21.68 177.5 21.85 4.408*** 
***p<.001     






























Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ ｔ値 
情緒不安定性 39.5 12.77 50.0 13.94 3.244** 
調和性 62.9 8.89 53.7 9.93 4.124*** 








調 和 性 
「心の支援者」の 
寛容性(R2=.642***) 




















に対して重回帰分析を行った。独立変数に Big Five 尺度の下位尺度並びに日本語版 Heartland 





外 向 性 















 **p<.01 ***p<.001  
 
 























































 図４ ５因子特性,寛容性,心理的 well-being の因果関係（最終モデル） 
 
 
Ⅴ 考察  
１．「心の支援者」の「寛容性」と「心理的well-being」の特徴（仮説１，２，３の検証）  








































て，「情緒不安定性」が低く，一方「調和性」は高かった。     
また，「心の支援者」を対象に，「寛容性」を従属変数とし，独立変数に Big Five 尺度の下位尺度
並びに心理的 well-being 尺度を設定し重回帰分析を行った。この結果，「寛容性」には，「情緒不安
定性」が有意な負の影響を，また「調和性」と「心理的well-being」が有意な正の影響を与えていた。 
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